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New Directions for the Early Childhood Care Services in Taiwan :
It’s Characteristic Patterns and Approaches
宮 本 義 信
（Yoshinobu MIYAMOTO）
Abstract : Taiwan’s birthrate is rapidly falling. Its total fertility rate set a new record of 0.895 in 2010.
The traditional family structure has become less prevalent, and nuclear family forms have become more
common. At the same time the number of female labor is on the increase. The growing sense of crisis in
Taiwan concerning these problem is generating an active public debate about which policy approach can
cope with modern family life style. The central government took action against this situation.
This paper studies the early childhood care services in Taiwan, especially of it’s characteristic patterns
and approaches, strengths and weakness, based on fieldwork at Taiwan Fund for Children and Families in
Taipei. The findings suggest that the childcare needs such as infants below the age of two are increasing,
but nursery service centers are underdeveloped. For that reason there are many young parents showed a
negative attitude against institutional childcare, the central government adopted a policy of family childcare
services in home environment covering the young parental needs for such services. This paper concludes
by arguing that the enhancement of contact and assessment systems among relating agencies is a critically
important or characteristic component in order to promote, develop, coordinate and supervise the family
childcare program. This enables them to maximize the infant’s great potential based on a Taiwanese par-
ticular cultural value and behavior.
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「年齢 3区分別人口の推移」参照），2012年が 76.3（1 :
1.3人），2020年が 129.2（1 : 0.8），2040年が 274.5（1 :
0.4），2060年が 401.5（1 : 0.2）と推計される4）。
2．未婚・晩婚化の進行





























































































































































































が 35.5％，30～249 人が 77.0％，250 人以上が 99.9％，



















































































































































扶助基金会（Taiwan Fund for Children and Families）」を
訪ねた（以下，「家扶基金会」と表記）。家扶基金会は，
台湾で最初に貧困家庭の子どもたちに経済支援（Domes-
tic Children Sponsorship Program）を行うことを目的に，
1951年に創設された非営利組織であり，アメリカ，カ
ナダ，オーストラリア，フランス，ドイツなど世界 11
同志社女子大学生活科学 Vol . 46（2012）
― ４２ ―
か国から構成される「基督教児童福利基金会世界連盟

































































































































































は，2010 年，20～24 歳が 89.8％，25～29 歳が
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９）台湾の有配偶女性の労働力（参加）率は，2000
年が 46.1％，2010年が 49.0％，2011年が 50.0％
であった（行政院労工委員会「性別労働統計（2012
年版）」（http : //www.statdb.cla.gov.tw/）。この数値
























報』第 26週，2011年（http : //www.moi.gov.tw/stat
/week/）。
１７）行政院労工委員会「雇用管理性別平等概況調査
（2012年版）」（http : //www.statdb.cla. gov.tw/）。








































２８）全国社区保母系統（http : //www. 保母系統. tw/）。
２９）内政部「内政部将拡大托育補助送托具保母資格
者，毎月将補助 2000元－4000元」新聞発布，2012
年 3月 9日（http : //www.moi.gov.tw/chi/）。
３０）台北市政府「台北市 96−100托児所及托嬰中心評
鑑等一覧表」（http : //www.kidstp.npo.org.tw/）。
３１）現在 23カ所すべての家庭扶助中心で本業務を実
施。2009年現在，2,509人の里子と 1,129人の里
親がいる。日本と比べ台湾では，子どもを他人に
預け長期間離れて暮らすことへの親の抵抗感が少
ない。
（2012年 11月 9日受理）
台湾の子育て支援施策の新動向
― ４５ ―
